





Abstract　J League began in 1993 by 10 teams.　J League increased them by 40 teams in 
2012.　The numerical increase of such a team is a result of the activity of Football Associa-
tion of Japan and the district Football Association.　I can evaluate the numerical increase of 
such a team at a point called an expanse of the soccer.　However, it is predicted that the 
numerical increase of the team causes a new problem.　It is a problem called the decline of 
the level.　It will become the problem of the organization of a player and the company.　It is 
necessary for soccer in Japan to consider it in a new viewpoint about a team organization.　In 
this study, I analyzed an age structure, a position, the place where a player was born, the 
environment that grew up, the participation situation of the player.　This study was intended 
to discover the new viewpoint that soccer in Japan must have in the future.　In the age, 
three step are thought.　I think about the number of people of one team on the basis of 30 










































































総数（n） 538 538 538
平均（M±SD） 25.5±3.82 178.2±5.27 71.9±5.10
最大  37 198  93

























































最大 37 198.0 93.0 36.0 193.0 93.0 37.0 187.0 89.0 34.0 194.0 86.0
最小 16 179.0 65.0 17.0 162.0 60.0 17.0 162.0 58.0 18.0 165.0 57.0
表 3.　チーム別・ポジション別構成（2011年 J1）
順位 チーム名 GK DF MF FW 計
 1 柏レイソルズ  3 　8  12 　3  26
 2 名古屋グランパス  4 　8  13 　4  29
 3 ガンバ大阪  4  10  11 　8  33
 4 ベガルタ仙台  4 　8  10 　7  29
 5 横浜 F・マリノス  4  10  11 　4  29
 6 鹿島アントラーズ  4 　6  13 　5  28
 7 サンフレッチェ広島  4 　5  16 　4  29
 8 ジュビロ磐田  4 　7  10 　6  27
 9 ヴィッセル神戸  5  11  12 　7  35
10 清水エスパルス  3 　9  10 　9  31
11 川崎フロンターレ  6  10  10 　6  32
12 セレッソ大阪  4 　8  14 　4  30
13 大宮アルディージャ  4 　9  10 　5  28
14 アルビレックス新潟  6  10  11 　5  32
15 浦和レッズ  4 　9　  11 　7  31
16 ヴァンフォーレ甲府  4 　9 　9 　8  30
17 アビスパ福岡  4 　9 　8 　8  29
18 モンテディオ山形  4 　9  11 　6  30















































































































































































に対して，第 1段階では，「製品 Product」「場所・経路 Place」「プロモーション Promotion」「価
格 Price」，第 2段階として，「企業の資源と目標」「企業のおかれている状況」「経済的環境」
「文化的・社会的環境」「政治的・法律的環境」を考慮することをスタートとしている。1993
年に 10チームでスタートした Jリーグであったが，2012年は 40チームとなる。発足当初
の乱立とは異なる状況でのチーム数増ではあるが，有能な選手は海外に進出し，Jリーグの
レベル低下も懸念される。Jリーグが単なる勝利至上主義でチーム運営を行うだけでは，成
果の上がらないチームは淘汰されるのみである。スポーツ文化の醸成といった点からも，解
散や倒産は阻止しなければならない。そのためにも，これまでの 20年の蓄積を生かして，J
各チームの組織，存在意義，方向性を明確にしていくことは必要であろう。今後は，J2，他
のプロスポーツなどから，スポーツ文化，地域スポーツに研究領域を広げていきたい。
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